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ABSTRACT
Critical thinking plays an important role in improving the quality of students and 
education all over the world. However, educators are criticized for not preparing 
students effectively for future employment since the students lacked critical thinking 
skills. Thus, educators need to be able to provide critical thinking learning 
environment in the classroom. This study focuses on the critical thinking application 
in the classroom for the English language programme in APB UiTM Shah Alam. This 
study aims to investigate how the English lecturers in APB perceive their critical 
thinking application in class as well as how their students perceive their critical 
thinking application in class. Additionally, the study investigates whether there is a 
significant difference between their perceptions regarding the critical thinking 
application in class. The study adapts a framework which introduced seven 
dimensions of critical thinking. A quantitative approach is employed in this study 
while questionnaires are used as instruments for collecting the data. A pilot test was 
conducted in order to measure the reliability as well as the validity of the instrument. 
From the findings, there is only one dimension that has a significant difference 
between the lecturers’ and the students’ perception of application in class. From this 
study, it can be concluded that both lecturers and students in APB are aware of the 
importance in incorporating critical thinking in learning and the current practice of 
critical thinking application should continue. Recommendations for future research are 
provided in the final chapter.
ABSTRAK
Kemahiran berfikir secara kritis memainkan peranan penting dalam menambahbaik 
pendidikan serta kebolehan pelajar untuk menyelesaikan masalah. 
Walaubagaimanapun, para pendidik telah dikritik dan ditegur kerana tidak mampu 
menghasilkan pelajar yang mempunyai harapan serta peluang yang cerah dalam bidan 
pekerjaan selepas tamat pengajian. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kemampuan 
untuk berfikir secara kritis dalam diri pelajar-pelajar tersebut. Kajian ini telah 
dilakukan bagi menyiasat bagaimana para pensyarah yang mengajar Bahasa Inggeris 
di APB di UITM Shah Alam melihat keupayaan mereka dalam memupuk pemikiran 
kritis dalam pengajaran mereka di kelas. Kajian ini juga bertujuan untuk menyiasat 
bagaimana para pelajar melihat tentang keupayaan pensyarah mereka dalam memupuk 
pemikiran kritis di dalam kelas. Kemudian, perbezaan antara pendapat pensyarah dan 
pelajar telah dikaji. Kajian ini mengadaptasi rangka kerja yang memperkenalkan tujuh 
dimensi pemikiran kritis. Borang soal selidik telah digunakan sebagai instrumen 
utama dalam kajian ini. Ujian perintis telah dijalankan untuk memastikan sama ada 
instrumen tersebut boleh diguna pakai atau tidak. Berdasarkan hasil kajian, hanya satu 
sahaja dimensi yang mempunyai perbezaan pendapat yang ketara antara pensyarah 
dan pelajar. Sebagai konklusinya, para pensyarah dan pelajar di APB bersetuju 
bahawa kemahiran berfikir secara kritis adalah kemahiran yang penting.
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